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要 約
入学前導入教育の機会を利用して、栄養士養成課程入学前学生に学修意欲増加を図るアクティブラーニン
グプログラムを実施した。プログラムは 2017 年の構成を引き継ぎ、2017 年の反省を踏まえ改善を組み込ん
だものを使用した。また、参加者にプログラムの成果を問うアンケートを実施したが、これも 2017 年の構
成を基本として、一部質問項目を追加・改変したものを使用した。









一方、前 2 クラスターにあたるプログラムの印象に肯定的な参加者は、両年共に 80% を超えている。
これは本プログラムが、学習意欲の向上に一定の成果があることを示している。
Abstract
The active learning program was applied for students before enrolling in dietician training course
to improve motivation to learn. The program was used that has been improved the same composition
of 2017. After that, students have been asked questionnaire. The question items of that were based
on items of 2017, and some items added or modified were used.
In the comparison between the questionnaire results of 2017 and 2018, when Mann-Whitney-U
test was conducted on common question items, no significant difference was recognized (p>0.1). This
indicates that the students of both years are the same trend.
It was similar to the results of the cluster analysis. In the analysis, they were classified into
three clusters "known the necessary preparation to learn before entrance", "increased the motivation
to learn towards entrance" and "got a negative impression (worried about the ability to learn after
entrance, the program was too difficult before entrance)". some items were common in these clusters
included of both years were recognized.
As in the latter, as a cause to have a negative impression, in the analysis of 2017, it was
suggested that the success or failure of the gaming elements in the program has an influence on
these impressions. However, from the comparison between the two years, such a tendency was not
recognized.
On the other hand, the positive participants in the impression of the program corresponding to
the previous two clusters exceeded 80% in both years. This indicates that this program is effective
to improve the motivation to learn.

















































































































2017 年の調査では調査への参加者は 39 人だっ
たが、2018 年は 28 人に低下している。そのた
め、信頼度は更に低下している。
そこで、2017 年と 2018 年のアンケート項目の

























0.1 ～ 200 g の電子スケール














卵 3 個・紙コップ 3 個
9 5 まとめとアンケート














一つは、2017 年の質問 3 「食べることへの興
味」を伺う質問を、調理と結びつけた 4 つの選択
肢で行なっている。これに対して、2018 年では、
これを質問 3「食べる」という行為の印象を 3 段
階、質問 4「好き嫌い」を 4 段階、質問 5「調理
に対する印象」を 3 段階の順序尺度で答えさせて
いる。
この内、2018 年質問 3 , 5 はクロス集計により、










































評価、課題 2 塩分濃度の推定、課題 3 手ばかりの
何かしらを失敗した参加者は 68%（11/16 人）、



































年 は 15/39 人（38%）、2018 年 は 7/28 人（25%）
にすぎないが、この 3 つの項目の内、2 つを選択
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